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New hybrid platform, combining balloon and unmanned aerial vehicle, have been developing for polar atmosphere 
observation. The system is designed for the observations of troposphere with low weight instrument, less than 2kg, and easy 
operation in polar field in this stage. This paper presents the plan of platform and t he results of preliminary experiments, 


































 本研究では、初期実験として昭和基地上空の高度 10km までのエアロゾル観測を実施することを目標としている。
そのために、搭載機器の小型化を行っている。エアロゾルの粒径分布の基本的な観測装置である光散乱粒子係数装
置を小型化し、下記の仕様の OPC を開発した。 
 
OPC 主要緒元 
寸法   15×10×10cm 
重量  650g（バッテリー含めて 850g） 
光学系   光源 780nm、80mW 
受光系   側方光学系 光軸交角 90 度 集光全角 123 度 
サンプル系  ナイロンギアポンプ、シースエア方式 
サンプリング流量 ３L/min 
計測粒径  0.3～10μm（m=1.40、球形） 10 チャンネル 
データ送信  明星電気 RS06G ゾンデ（搬送波 402～406MHz、PCM 変調） 
シリアルデータ交換 
 













Fig. 2  Overview of the Observation 
and Recovery Mission 
Fig.1  The UAV suspended from a 
captive balloon near the ground before 
ascent.Station 
